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Upcoming Events
Tuesday - 02, September 2014
Jury Recognition Recital

Illinois State University
College of Fine Arts
School of Music

8 PM
Kemp Recital Hall

Thursday - 11, September 2014
String Project Honors Recital

Charles W. Bolen Faculty Recital Series

7 PM
Kemp Recital Hall

Saturday - 13, September 2014
Vought Studio Divo Recital
11 AM
Kemp Recital Hall

Sunday - 21, September 2014
Choral Showcase
3 PM
Center for the Performing Arts (CPA)

Illinois State University Symphony Orchestra Concert
7 PM
Center for the Performing Arts (CPA)

Monday - 22, September 2014
Guest Artist Recital: Apolo Duo
7:30 PM
Kemp Recital Hall

Wednesday - 24, September 2014
Guest Artist Matthew Muneses, sax
8 PM
Kemp Recital Hall

Thursday - 25, September 2014
Charles W. Bolen Faculty Recital: Geoffrey Duce, piano
8 PM
Center for the Performing Arts (CPA)

“A Cord of Three . . .”
Daniel Schuetz, countertenor
Tuyen Tonnu, piano & harpsichord
Lauren Sheffey, soprano
Joan Schuetz, soprano
Amy Gilreath, flugelhorn
Judith Dicker, oboe d’amore
Michael Dicker, bassoon
David Gresham, clarinet

Center for the Performing Arts
August 24, 2014
Sunday Afternoon
3:00 PM
This is the first program of the 2014-15 season.

Program
Barcarolle from Les Contes d'Hoffmann
Belle nuit, ô nuit d’amour
Souris à nos ivresses.
Nuit plus douce que le jour,
Ô belle nuit d’amour!
Le temps fuit et sans retour
Emporte nos tendresses!
Loin de cet heureux séjour,
Le temps fuit sans retour
Zéphyrs embrasés
Versez-nous vos caresses!
Zéphyrs embrasés
Donnez-nous vos baisers!
Vos baisers! Vos baisers! Ah!
Belle nuit, ô nuit d’amour
Souris à nos ivresses!
Nuit plus douce que le jour
Ô belle nuit d’amour!
Ah! Souris à nos ivresses!
Nuit d’amour, ô nuit d’amour!

Habe deine Lust an dem Herren
(Psalm 37)

Jacques Offenbach
(1819-1880)
Lovely night, oh night of love
Smile upon our joys!
Night much sweeter than the day,
Oh beautiful night of love!
Time flies by, and carries away
Our tender caresses forever!
Time flies far from this happy oasis
And does not return
Burning zephyrs
Embrace us with your caresses!
Burning zephyrs
Give us your kisses!
Your kisses! Your kisses! Ah!
Lovely night, oh night of love
Smile upon our joys!
Night much sweeter than the day
Oh beautiful night of love!
Ah! Smile upon our joys!
Night of love, oh night of love!
Heinrich Schütz
(1585-1672)

Habe deine Lust an dem Herren,
Let your joy be in the Lord;
Der wird dir geben was dein Herz wünschet. He will give you what your heart desires.
Befiel dem Herren deine Wege,
Dedicate your ways to the Lord,
und hoffe auf ihn,
and trust in Him;
Er wirds wohl machen.
He will make things well.
Erzürne dich nicht über die Bösen,
Trouble not yourself over the wicked;
sei nicht neidisch über die Übeltäter,
do not be envious of the evildoers,
denn wie das Gras werden
since like the grass
sie bald abgehauen,
they will soon be mowed down,
und wie das grüne Kraut
and like the green weed
werden sie verwelken.
they will wither.
Hoffe auf den Herren, und tue Guts;
Hope in the Lord, and do good;
bleib im Lande
so shall you dwell in the land,
und nähre dich redlich.
and be well nourished.
Alleluia!
Alleluia!

Va tacito e nascosto from Giulio Cesare in Egitto
Va tacito e nascosto
quand avido è di preda
l’astuto cacciatore.
E chi è a mal far disposto,
non brama che si veda
l’inganno del suo cor.

Silently and stealthily
the cunning hunter moves
when he is eager for prey.
And he who is disposed to evil
does not wish the deceitfulness
of his heart to be seen.

Qui sedes ad dextram Patris from h-Moll-Messe
Qui sedes ad dextram Patris,
miserere nobis.

George Frederic Handel
Dear hope, you begin
to flatter my heart.
It seems that heaven lends its favor,
to the avenging of my wrongs.

Se in fiorito ameno prato from Giulio Cesare in Egitto
Se in fiorito ameno prato
l'augellin tra fiori e fronde
si nasconde,
fa più grato il suo cantar.
Se così Lidia vezzosa
spiega ancor notti canore,
più graziosa
fa ogni core innamorar.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Thou who sits at the right hand of the Father
have mercy upon us.

Cara speme from Giulio Cesare in Egitto
Cara speme, questo core
tu cominci a lusingar
Par che il ciel presti favore
i miei torti a vendicar.

George Frederic Handel
(1685-1759)

George Frederic Handel

If, in the flowery pleasant meadows,
the small bird among flowers and trees
conceals itself,
it only makes its song more delightful.
Similarly, if delightful Lidia
utters the song again at night,
it is even more delightful,
and she enamors every heart.

Schön Blümelein
Ich bin hinausgegangen
Des Morgens in der Früh,
Die Blümlein täten prangen
Ich sah so schön sie nie.
Wagt’ eins davon zu pflücken,
Weil mir’s so wohl gefiel;
Doch als ich mich wollt bücken,
Sah ich ein lieblich Spiel.

Robert Schumann
I went outside
In the early morning,
The little flowers were resplendent
I never saw them so beautiful.
I ventured to pluck one of them,
Because it pleased me so much;
Yet as I went to stoop,
I saw a lovely game.

Schön Blümelein
Ich bin hinausgegangen
Des Morgens in der Früh,
Die Blümlein täten prangen
Ich sah so schön sie nie.
Wagt’ eins davon zu pflücken,
Weil mir’s so wohl gefiel;
Doch als ich mich wollt bücken,
Sah ich ein lieblich Spiel.

Robert Schumann
I went outside
In the early morning,
The little flowers were resplendent
I never saw them so beautiful.
I ventured to pluck one of them,
Because it pleased me so much;
Yet as I went to stoop,
I saw a lovely game.

Die Schmetterling’ und Bienen,
Die Käfer hell und blank,
Die mußten all ihm dienen
Bei fröhlichem Morgensang;

Butterflies and bees
Beetles bright and shiny,
They all had to pay it service
With a merry morning song;

Die Schmetterling’ und Bienen,
Die Käfer hell und blank,
Die mußten all ihm dienen
Bei fröhlichem Morgensang;

Butterflies and bees
Beetles bright and shiny,
They all had to pay it service
With a merry morning song;

Und scherzten viel und küßten
Das Blümlein auf den Mund,
Und treiben’s nach Gelüsten
Wohl eine ganze Stund.

And they joked a lot and kissed
The little flower on the mouth,
And had their own way with it
For probably a whole hour.

Und scherzten viel und küßten
Das Blümlein auf den Mund,
Und treiben’s nach Gelüsten
Wohl eine ganze Stund.

And they joked a lot and kissed
The little flower on the mouth,
And had their own way with it
For probably a whole hour.

Und wie sie so erzeiget
Ihr Spiel die Kreuz und Quer,
Hat’s Blümlein sich geneiget
Mit Freuden hin und her.

And how they showed off
Their game of this way and that,
The little flower bowed
With delight to and fro.

Und wie sie so erzeiget
Ihr Spiel die Kreuz und Quer,
Hat’s Blümlein sich geneiget
Mit Freuden hin und her.

And how they showed off
Their game of this way and that,
The little flower bowed
With delight to and fro.

Da hab ich’s nicht gebrochen
Es wär ja morgen tot,
Und habe nur gesprochen:
Ade, du Blümlein rot!

So I did not pluck it
It would certainly be dead tomorrow,
And just said:
Adieu, little red flower!

Da hab ich’s nicht gebrochen
Es wär ja morgen tot,
Und habe nur gesprochen:
Ade, du Blümlein rot!

So I did not pluck it
It would certainly be dead tomorrow,
And just said:
Adieu, little red flower!

Und Schmetterling’ und Bienen,
Die Käfer hell und blank,
Die sangen mit frohen Mienen
Mir einen schönen Dank.

And the butterflies and bees,
The bright and shiny beetles,
They sang with a happy expression
A fine thank-you to me.

~Intermission~

Und Schmetterling’ und Bienen,
Die Käfer hell und blank,
Die sangen mit frohen Mienen
Mir einen schönen Dank.

And the butterflies and bees,
The bright and shiny beetles,
They sang with a happy expression
A fine thank-you to me.

~Intermission~

Wenn ich ein Vöglein wär
Wenn ich ein Vöglein wär
und auch zwei Flügelein hät
Wenn ich zu dir.
Weil´s aber nicht kann sein
bleib ich halt hier.
Bin ich gleich weit von dir,
Bin ich doch im Schlaf bei dir
Und red’ mit dir.
Wenn ich erwachen tu’,
bin ich allein.
Es vergeht kein’ Stund’ in der Nacht,
daß mein Herze nicht erwacht
Und an dich gedenkt,
daß du mir viel tausendmal,
dein Herz geschenkt

Herbtslied

Robert Schumann
(1810-1856)
If I were a little bird
and had two little wings,
I’d fly to you.
But as it can’t be,
I always stay here.
I’m also far from you.
I’m by your side in dreams
And I talk to you.
When I wake up,
I’m on my own.
There is no hour in the night,
In which my heart doesn’t wake up
And think of you,
that, more than a thousand times,
you give your heart to me.

Robert Schumann

Wenn ich ein Vöglein wär
Wenn ich ein Vöglein wär
und auch zwei Flügelein hät
Wenn ich zu dir.
Weil´s aber nicht kann sein
bleib ich halt hier.
Bin ich gleich weit von dir,
Bin ich doch im Schlaf bei dir
Und red’ mit dir.
Wenn ich erwachen tu’,
bin ich allein.
Es vergeht kein’ Stund’ in der Nacht,
daß mein Herze nicht erwacht
Und an dich gedenkt,
daß du mir viel tausendmal,
dein Herz geschenkt

Herbtslied

Robert Schumann
(1810-1856)
If I were a little bird
and had two little wings,
I’d fly to you.
But as it can’t be,
I always stay here.
I’m also far from you.
I’m by your side in dreams
And I talk to you.
When I wake up,
I’m on my own.
There is no hour in the night,
In which my heart doesn’t wake up
And think of you,
that, more than a thousand times,
you give your heart to me.

Robert Schumann

Das Laub fällt von den Bäumen,
Das zarte sommerlaub,
Das Leben mit seinenTräumen,
Zerfällt in Asch und Staub.

The leaves fall from the trees,
The soft summer foliage.
Life with its dreams,
Disintegrates into ash and dust.

Das Laub fällt von den Bäumen,
Das zarte sommerlaub,
Das Leben mit seinenTräumen,
Zerfällt in Asch und Staub.

The leaves fall from the trees,
The soft summer foliage.
Life with its dreams,
Disintegrates into ash and dust.

Die Vöglein im Walde sangen,
Wie schweigt der Walt jetzt still!
Die Lieb ist fortgegangen
Kein Vöglein singen will.

The little birds in the woods sang,
How silent the wood becomes now!
Love is gone away
No little birds will sing.

Die Vöglein im Walde sangen,
Wie schweigt der Walt jetzt still!
Die Lieb ist fortgegangen
Kein Vöglein singen will.

The little birds in the woods sang,
How silent the wood becomes now!
Love is gone away
No little birds will sing.

Die Liebe kehrt wohl wieder
Im lieben künft’gen Jahr,
Und alles kehrt dann wieder,
Was jetzt verklungen war.

Love surely returns again
in the dear forthcoming year
and everything then returns,
That has now died away.

Die Liebe kehrt wohl wieder
Im lieben künft’gen Jahr,
Und alles kehrt dann wieder,
Was jetzt verklungen war.

Love surely returns again
in the dear forthcoming year
and everything then returns,
That has now died away.

Du Winter, sei wilkommen,
Dein Kleid ist rein und neu.
Er hat den Schmuck genommen,
Den Schmuck bewahrt er treu.

You, winter, welcome!
Your dress is pure and new.
He has taken the jewelry,
The jewels he kept faithfully.

Du Winter, sei wilkommen,
Dein Kleid ist rein und neu.
Er hat den Schmuck genommen,
Den Schmuck bewahrt er treu.

You, winter, welcome!
Your dress is pure and new.
He has taken the jewelry,
The jewels he kept faithfully.

